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"Green currencies" are a  way  of protecting housewives or farmers against 
sharp movements  of currency values,  Jlr.  Lardinois said in London  today'.  In 
the case of Britain the protection is  entirely for the housewife and  present 
costs for the Community  budget are running at a  rate of£1.5 million sterling 
a  day.  For British farmers these_i.Jilpo"  subsidies enjoyed._b7 the .British housewife 
:~~h!~.  returns W'hile  theil" costt1_  are :l'isin8 stead.il7 because Qf  the falling value 
Jlr.  Lardinois said that the problems  created by recent monetar,y  disturbances 
"calls for the joint efforts of both Agriculture and ~inance Jlnisters and also 
of the Beads  of State.  It is not only the agricultural policy that is at stake -
it is the entire vision of a  unified Europe.  We  are in tlle midst  of a  very serious 
crisis" Jlr.  Lardinois said.  He  added that "hard decisions must  be taken before the 
end of the year".  "'l'om~?rrow,  the Commission will discuss all sides of the 
monetary question before sending its proposals to the Jlinisters of Agriculture 
and Finance",  who  are to have  a  joint meeting in Luxembourg  at the beginning 
of next week.  · 
Concerning the devaluation of the so-called "Green £" which the Commission 
had recently proposed,  Jlr.  Lardinois emphasised that "the Commission tully 
appreciates the economic  policy of the British Government.  We  can see the pro-
gress you are making  in your fight against inflation.  We  understand tll.e  importance 
of the social contract."  It is for these reasons that the Commission  sees the 
adaptation of the exchange rate of the "Green L"  as taking place over a  period 
of time,  Mr.  Lardinois said.  "We  are not attempting to force the British 
Government  into sudden measures that would  endanger its anti-inflation polic;y". 
Be  stated that "effects on food prices could be reduced by making the changes over 
a  period of time-•"  As  an example  of how  the Community  could also help in other 
ways,  .r. Lardinois mentioned the possible elimination of still existing tariffs 
on  fruit and vegetables which would  temper Britisa market  prices  • 
.r. Lardii'lois  stressed that the "Green  L" must  go  on  playing its r8le in 
order to avoid that suclden  cha.;nges  in the value of the £would -ve a  .. 
seriously destabilising ef'fect  oJ::CprOC1uction  and  t"rade-inCI would  cause hardship 
to consumers  because of a  corresponding steep rise t• the price of imported food. 
·At  present  tll~ system works very IIIUCh  in favour of the British consumers  by 
./. 2. 
aib&itlisillg' their  ·;1-o,od imports at the .'rate ,of about £1..5 mllion e. .  ._"" 
Jllr,. ~ndis  sail..  ··'!But  lli8111ber  government.& :are tenting t:o .use ·•.green ·~ 
;J:Ste~t•  in •W&TS  .that go 'tar beyond their short-term .r8le as an :eoonoJilc ·buf'f~  ..  • 
tHe ·.quoted Britain as :an  example where  some  would like to use tbese -r&tBs "'as :a 
~permanent con·sumer subsidy".  .Stressi:qg the .intended saort-'!tera ·character •fit 
!both '"peen .acllange .rate" and •tlle  corresponding .~  ::mbaidies, Jlr,. la1mti'll0ts 
:eft  t.hat the a.daptations the 'Colllllission proposes  are rela-ted to 'the~­
.:.of  the ,£  that to'Ok  place aJ.most  two years ago.  "!mlis is not a  case .of tile 
Big "Baa .CoiiiJillmity  puShing up :British food prices.  lt .is quite the co~.  ~t 
is a  case of the COIIIJJIUl'iity  protecting the .BritiSh Jaousewi:fe  against :f'ood ;'J)r±oe 
.r,i,ses."  '!'he  price of lJritain':s i111p0rted  food wou11i  alzeaq have risen a.cmsi1le:Diibq 
be.cause of the £  f'loati:ng down ,had  i:t not been for tJae llu8e  subsidies p&i.:d ·ifrcma 
Brussels.  "!i'his is the .normal  conseq:uenee  of a  devaluation." 
According to a-..  Lardinois flurther post,poneal'it of a  ·devalu&ti;on .of the 
"Green L" might •h&VB :harmfUl effects on producers.  Similar :negative ·ef'rec:tB 
were .brought  about in ~ta]8 in '197.3  by too tilow Bn·adaptation ·.Of  t.he rate llf 
tbe "Green Lira", he said.  "'JJ&intenance of high levels ·of subsidy and ifM 
correspondingly low prices to farmers could have •seriou ef.tects on parts of 
agriculture and associated industries  .• •  'the reason for -this is, as Jlr.  Lardinuis 
explained, that Bri"tish .farm .prices are automaticaLly held down by the ""Green P 
whereas the ·inputs of 'British farmers become  steadily more  expensive be:ca'tl&e  of 
the falling value of t·lle .£. ----~~--~~~~~-----------------~--
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RESUME D'LN DISCOURS PRONONCE PAR M.  P. J.  LARDINOIS, 
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LE  19 OCTOBRE 1976 A  LONDRES 
11Les monnaies vertes" sont une fac;on de proteger les menageres ou les agriculteurs 
contre les variations importantes de Ia valeur des monnaies,  a  declare aujourd1hui 
a  Londres M.  Lardinois.  Dans le cas de Ia Grande-Bretagne,  seules les menageres 
profitent de cette protection qui coOte actuellement au budget de Ia Communaute  1, 5 
million de livres sterling par jour.  Pour les agriculteurs britanniques,  ces sub-
ventions aux importations se traduisent par des revenus faibles alors que leurs 
coOts augmentent regulierement du fait de  I a perte de valeur de I a  I ivre. 
M.  Lardinois a dit aussi que les problemes resultant des perturbations monetaires 
recentes "appellent les efforts conjoints des mini stres de l'agricul ture et des 
finances ainsi que des chefs d'Etat. "  "En effet,  si  I a  pol itique agricol  e est en jeu, 
il en vade m~me  de Ia vision globale d'une Europe unifiee." "Nous sommes au milieu 
d 1une crise tres grave",  ·a  encore declare M.  Lardinois.  II  a  ajoute que  11des decisions 
difficiles devront 8tre prises avant Ia fin de l'annee." 
11Demain,  Ia Commission discutera de tousles aspects de Ia question mone~aire avant 
de soumettre ses propositions aux ministres de l'agriculture et des finances 11 ,  qui 
doivent avoi r  une reunion conjointe a  Luxembourg au debut de  I a  semaine prochaine. 
En ce qui concerne Ia devaluation de Ia livre verte recemment proposee par Ia 
Commission,  M.  Lardinois a  souligne que "Ia Commission apprecie pleinement 
Ia politique economique du gouvernement britannique.  Nous constatons les progres 
realisesdans Ia luq,e contre !'inflation. Nous comprenons !'importance du contrat 
social. 11  C 1est pour ces raisons que Ia Commission considere que !'adaptation du 
taux de change de Ia livre verte doit @tre progressive,  a dit M.  Lardinois.  11Nous 
n 1essayons pas d 1obliger le gouvernement britannique a arr@ter des mesures brutales 
qui mettraient en danger sa politique de lutte contr~ l'inflation. II  II  a  affirme que  Jlon 
pouvait  11attenuer les effets exerces sur les prix des produits alimentaires par un 
etalement dans le  temps  des changements necessai res. II  Ill  ustrant I a maniere dont I a 
Communaute pourrait encore aider Ia Grande-Bretagne,  M.  Lardinois a  mentionne 
Ia possibilite d 1eliminer les droits qui subsistent sur les fruits et legumes,  ce qui 
aurai t  pour eff~t de moderer !'augmentation des prix sur le marche britannique  • 
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M.  t,.~rdi.noi s  a  soul igne q~  Ia  111  ivre verte11  devra continuer a jQ.\.Ier  ~1\  ~-~  ~~" 
d'4w.Uer qve des modifications brutales de Ia valeur de Ia livre n'aient p~  •ffet 
de perturber gravement Ia production et les echanges commerc~au:x et de cr.eer 
aux consommateurs des difficultes du fait d'une hausse considerable des prtx 
des produits at imentai res importes.  Actuellement,  le fonctionnement du syst~e 
est tres favorable aux consommateurs britanniques dans Ia mesure ou  il P~iM"m•t 
de subventionner les importations de produits al imentaires a raison de 1,$ mHtio.n 
de 1  ivres sterling par jour,  a  encore declare M.  Lardinoi s.  11Certains gouve~·~-ts 
des Etats membres ont toutefoi  s  tendance a  uti  I i ser les "taux de change verts~' ~~W'\e 
maniere qui depasse de beaucoup leur r81e regulateur a court terme. II It a  ~ite I~ 
Grande-Bretagne comme 11un des pays ot) certains aimeraient uti  I i ser ces t•ux ~ 
guise de "subvention permanente aux consommateurs".  Soulignant le caractere ~ 
court terme attribue intentionnellement a I a  foi s  "aux taux de change verts" et a~ 
subventions a !'importation correspondantes,  M.  Lardinois a dit que les ad~tatlWts 
proposees par Ia Commission etaient en relation avec Ia devalutation de Ia tivre ~~ 
avait eu lieu il y  a pres de deux ans. 11Que 11on ne parte pas de Ia mechante Co~~yte 
qui fait monter les prix  des produits allmentaires  en Anglet•r,... 
C'est tout  I~ contraire.  La Communaute protege Ia menagere britannique contre fa 
hausse des prix al imentaires. 11  Les prix des produits importes en Grande...Bre~a~ 
auraient deja augmente considerablement a caused.J•flottement de Ia livre a Ia b•i$:se 
si Br-uxelles n 1avait pas verse des subventions tr~s importantes.  "C'est Ia Ia eon$6-
quence normale d'une devaluation. II 
Selon M.  Lardinoi  s,  tout nouveau report d 1une devaluation de Ia I ivre verte. po,~Jl'POh 
~tre prejudiciable aux producteurs.  En 1973,  des effets negatifs similaires ont ~$YU6 
en Ita  I ie d 1une adaptation trop tardive du taux de change de Ia I ivre verte.  '\Le 11\&iF'\""' 
tien de niveaux de subvention eleves et du faible niveau des· prix payes aux agri¢ut-.yr.~ 
qui en est Ia consequence pourrait avoir des effets graves sur certains secteurs d.e. 
11agricul tur-e et des industries connexes. 11  La raison en est,  a encore explique 
M.  Lardinoi  s,  que les prix. agricoles anglais sont automatiquement maintenus • 
un bas niveau par Ia  111ivre verte 11  alors que les depenses des agriculteurs bri-
tanniques deviennent de plus en plus importantes du fait de I a perte de valeur ~ 
Ia livre. 